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　2013 年 2 月下旬，発達障害関係の研修会に参加
した A 県内の高等学校に在籍する特別支援教育コー






を得た（回収率 92.2%; 公立［52 人 , 88.1%］, 私立［5
人 , 8.5%］，不明［2 人 , 3.4%］）。A 県には，91 校




～ 38 年（M=22.86, SD=8.76）にわたり，性別は男
性 28 人（47.5%），女性 31 人（52.5%）とほぼ同数
であった。なお，特別支援学校の勤務経験を有する
者は 5 人（8.6%）であった。
　勤務校の課程は，全日制が多数（49 人 , 83.1%）
を 占 め， 定 時 制（9 人 , 15.3%）， 通 信 制（1 人 , 
1.7%）がみられた。学科については，普通科（33 人 , 
55.9%），専門学科（17 人 , 28.8%），総合学科（5 人 , 
8.5%），普通科と総合学科の併設（4 人 , 6.8%）の
順であった。学校規模は，生徒数が 400 人未満（16
人 , 27.1%），400 ～ 799 人（23 人 , 39.0%），800 ～
1199 人（18 人 , 30.5%），1200 ～ 1600 人（2 人 , 3.4%）
と幅広く分布していた。
２）内容と分析手法
　調査にあたっては，Sharma ら (2012) による「イ
ンクルーシブ教育に対する教員効力感尺度」（Teacher 
Efﬁcacy for Inclusive Practices, TEIP) を 用 い た。
TEIP は，①インクルーシブ教育に対する指導法の
活用（Efﬁcacy to use inclusive instruction, EI, α = 
.93），②学級経営（Efﬁcacy of managing, EM, α = 
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表１．質問項⽬目と平均得点	 

































































































































                     表２．EIに関する回答の割合	 
    評定	 
設問	 













































                     表３．EMに関する回答の割合	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設問	 













































                     表４．ECに関する回答の割合	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                        表５．因⼦子ごとの得点	 










































に，Delkamiller, Swain, Leader-Janssen, Ritzman
（2013）が，ニカラグアの就学前教育，初等教育，中







る 619 人の教員養成系の学部学生（undergraduate 
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A Survey of Japanese High School Teachers' Self-Efﬁcacy about Inclusive Education
Munehisa YOSHITOSHI※ 1
Abstract:
The purpose of this study was to examine teachers' self-efﬁcacy for current teaching practices in Japanese 
high school as a necessary step in developing a inclusive education training program. Sixty-four teachers 
in one prefecture in western Japan completed the Teacher Efﬁcacy of Inclusive Practice (TEIP) survey to 
determine their conﬁdence in using inclusive practices, collaboration and managing behaviour. The results 
showed that many high school teachers had negative self-efﬁcacy toward inclusive practice.  It is possible 
or even probable that many students are placed with teachers who have little or no training in inclusive 
practices. Speciﬁc professional training for all high school teachers is important if they are to be prepared 
for teaching in inclusive classrooms. Implications for further improvement of the teacher education program 
toward implementation of inclusive education system in Japan have been brieﬂy discussed.
Keywords:  inculsive education, high school, special needs education, self-efﬁcacy, special needs education 
coordinator
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